








































The three dimensional analysis of match for elite badminton player
—The study of the frequency of Advantage and Disadvantage Shot—
Sunsuk KIM, Tadao HAYASHI, Tadashi OHTSUKA and Yoshio SEKINE
Abstract: In badminton, it is important to analyze locations of the players and shutt lecock during a
match to assess players’ ability and individual/team tactics.  The aim of the current study is to improve
badminton player’s performance by analyzing of shots in badminton matches for elite badminton play-
ers.  We have analyzed two badminton matches in women’s singles with STH who was a representative 
player of Japan for London Olympic games.  Typically, a player has strong area and weak one in bad-
minton court.  We defi ned a Disadvantage Shot as a shot of deciding point lost, and an Advantage Shot 
as a just before the Disadvantage Shot.  The frequency diﬀ erence of Advantage-and-Disadvantage Shot 
was shown the predominancy of the player for every area.  We evaluated that the player had week area 
when these frequency diﬀ erence was negative values throughout a match.  As a result, it was suggested 
that she made lost points in left and front area.  When she made eﬀ ort to decrease miss shots in this 
area, it caused the decrease of the shooting rate in the neighboring area.
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結果，上記分析試合 1（IMBP選手 vs. STH選手）
では 0～ 1.7  cm，分析試合 2（SCHK選手 vs. STH
選手）では 0～ 1.5  cmであった。ただしこれらの
較正点は静止点であるがスマッシュ等の直線的な
ショットにおけるレシーブ時のシャトル速度は
50～ 100  km/hであると考えられ，1コマ（1/60




10%程度（約 5  cm）生じる。
5． ネット両側の各コートを 3×3のエリアに分割，さ
らに各エリアを 3つの高さ（0～155/2  cm，155/2～



















































～ネットの 1/2の高さ（0～ 77.5  cm＝155  cm/2），ネッ
トまで（77.5  cm～ 155  cm），およびネットより上



























アでは第 1～ 2ゲームを通して 9～ 15%と分布してお
り IMBP選手が相手コートの周辺にまんべんなく打球
を放っていた。一方 IMBP選手コートの周辺各エリア
では 5～ 29%とばらつきが大きく STH選手が相手
コートの特定エリア，特に右後ろエリアに多くの打球
が集まっている。























図 3　第 1ゲームにおける IMBP選手（左コート）vs. STH選手（右コート）の得点打球および失点打コース





















図 5　第 2ゲームにおける IMBP選手（左コート）vs. STH選手（右コート）の得点打コースおよび失点打コース


















図 8は SCHK選手 vs. STH選手のシングルス試合に
図 7　IMBP選手 vs. STH選手におけるエリア別得失点頻度差















図 10　第 2ゲームにおける SCHK選手（左コート）vs. STH選手（右コート）の得点打および失点打頻度










点打頻度が第 1ゲームの 0%に対して，第 2ゲーム：
8%，第 3ゲーム：23%と増加していった。
図 12は SCHK選手 vs. STH選手のシングルスゲー
ムにおける得失点頻度差および得点打コースを示して
いる。上段から第 1ゲーム，第 2ゲーム，第 3ゲーム
図 11　第 3ゲームにおける SCHK選手（左コート）vs. STH選手（右コート）の得点打および失点打頻度



































図 6の第 2ゲームにおいて STH選手の失点打頻度の
高いエリアは第 1ゲームの左前 33%から左中（赤四角
エリア）26%へ移っている。一方で左中エリアの得点
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